




















　Animal grazing activity of nomadic people has been an unique subject for classical ethnological studies due to 
their ambiguity for free wondering attitude. This preliminary research aims at digitization and visualization of 
daily grazing activity by nomadic herders in western Mongolia. Daily grazing activity is becoming less active in 
these years nevertheless unidentified its detail. There are 4 days of researches for observation of haerder’s activi-
ties which is classified into 16 categories, at two study sites (SS1 and SS2) at summer pasture in Bulgan County, 
southernmost Bayan-Ölgii Province. The methodology of this survey is (1) to create actograph based on ethogram 
and the time allocation method, mainly adopted for animal behaviour studies, of both herder’s controlling action 
and sheep and goat flock (S/Gf) mobility in daily grazing by ethogram analysis, mainly used in zoological behav-
ioral observation, and (2) to specify both herder and S/Gf mobility, actual grazing orbit, distance, range, and 
duration by GPS logger. The research results describes that Mongolian herders gave not so much interactions or 
control to S/Gf. Besides, the range and duration of mobility in daily grazing was shortened and rather work-saved 
in the context of contemporary local husbandry. This preliminary survey clarified two methodological utilities to 
specify; (1) efficient grazing ways and techniques with reference to actual behavioral actograph, and (2) current 
situation of overgrazing or grassland rotation by local herders.
Key words:  Altai Mountains, Actogram, Ecological Anthropology, Transhumant Animal Herding, Western Mon-
golia
Human Ecology of Mongolian Nomads













































































































「Watercope Project（A Sino-Mongolian-German 












































　   標高：2,468 m.a.s.l.
　   座標：46°40“56‘N/ 91°14”18’E
　SS2. 名称：ホショート（Hoshoot）
　   標高：2,737 m.a.s.l.













利用されており、SS1で 14 HHs（調査対象は 8 HHs）、









　SS1. 2013年 6月 29日（調査日①）
　   2013年 8月 15日（調査日②）
　SS2. 2013年 7月 04日（調査日③）
























































群れの輪郭は P1⇆ P2⇆ P3⇆ P4のシーケンスで
流動性と活動量が推移する傾向にある。行動相の推


































Table 1-1　Grazing Inventory in Daily Grazing
（1）物理的介入 Motion






1.3.  Chase/ Follow with Dismount
（降馬での追立て／随行）：
降馬した状態での追立てや随行全般。
1.4.  Chase for Other Livestock
（他家畜群への介入）：
自己所有の大家畜（ウシ・ウマ・ラクダ）、もしくは他者所有の家畜群への介入行為。




2.1. Shout （叫び声）： 「アイッ、アイッ」「オー、オー」など口頭による呼びかけ。
2.2. Mouth Whistle（口笛）： 通常の口笛、また口で鳴らす甲高い口笛全般。
2.3. Finger Whistle（指笛）： 高音域の音量が高く、広範囲に効果があると思われる音。
2.4. Beep Sound（ビープ音）： 唇や手のひらを用いた鈍い／高い警告音。音質や音量の差異により「口笛」から区別
した。












Table 1-2　Mobility Phase of Sheep and Goat Flock Unit
P1. Moving（移動相）： 75％以上の個体が移動・歩行を行っている状態。かつ半数以上の個体が採食を行っ
ていない状態。また群移動時に特有の縦列歩行がみられたとき。














































　SS1（標高 2,468m）と SS2（標高 2,737m）では
宿営地の地理的な違いにより、放牧巡回での高地利
用が大きく異なる傾向がみられた。累積標高差では








Table 2　Ethogram of Herder（traced by GPS data logger）
調査日 日付 場所
放牧担当者 距離（km） 管理放牧時間
集住世帯数 年齢 移動 総歩行距離 開始 終了 総管理時間（min）
調査日① 6月 29日 SS1 7 13歳 騎馬 17.0  9：36 17：52 495
調査日② 8月 15日 SS1 7 25歳 騎馬  7.4*  9：29 ― ―
調査日③ 7月 4日 SS2 5 14歳 騎馬  9.8 10：00 15：53 353
調査日④ 8月 13日 SS2 5 14歳 騎馬 13.3 10：20 15：54 334
平均： 13.4 394
放牧担当者の移動相（min） 速度（km/h） 標高（m）
移動 停止 行程平均 移動平均 上昇／下降 最高点 最低点
263 53.1％ 232 46.9％ 2.1 3.9 ± 835 3,120 2,490
― ― ― ― ― ― ― ― ―
163 46.2％ 190 53.8％ 1.7 3.6 ± 355 2,886 2,682
142 42.4％ 196 58.6％ 2.4 5.3 ― 2,944 2,702



















Table 3　Ethogram of Sheep and Goat Flock （traced by GPS data logger）
調査日 日付 場所
群の規模（頭） 距離（km） 放牧時間
ヤギ ヒツジ 合計 総歩行距離 開始 終了 集約 総放牧時間（min）
調査日① 6月 29日 SS1 293 15 308 19.1± 0.9  9：36 17：52 18：00 562.3
調査日② 8月 15日 SS1 293 15 308 14.1± 0.6  9：29 11：40 20：45 724.8
調査日③* 7月 4日 SS2 224 24 248 11.0± 0.2 10：00 15：33 20：35 299.0
調査日④ 8月 13日 SS2 224 24 248 13.0± 0.3 10：20 15：54 20：29 659.4
平均： 278 14.3± 0.5   611
家畜群の移動相（min） 速度（km/h）** 標高（m）
移動 停止 平均 移動平均 上昇／下降 最高点 最低点
260.0 46.2％ 302.3 53.8％ 2.04± 0.1 4.4± 0.1 ± 1,071 3,122 2,471
246.7 34.0％ 477.0 65.8％ 1.17± 0.0 3.6± 0.1 ± 1,006 3,107 2,471
 97.5 32.6％ 201.5 67.4％ 1.60± 0.1 4.9± 0.3 ±   351 2,888 2,693
232.0 35.2％ 426.3 64.7％ 1.18± 0.0 3.6± 0.1 ±   938 2,950 2,703




Fig. 4  Orbit of Herdern and S/G in Daily Grazing by GPS Loggers
65
モンゴル遊牧民のヒューマンエコロジー
②は 308頭（ヤギ 293頭／ヒツジ 15頭）、調査日








































Table 4　Proportion of Actions by a herdsman in Daily Grazing
調査日時
物理的介入 聴覚的介入































































































































調査日：F（3,45）＝ 2.81＞ 0.20，P＝ 0.89＞ 0.05 N.S.


































































































d. [SS2: 2013 8 13 ]
図 5　日帰り放牧のアクトグラフ
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